






How to Visualize the Work of Historical Understanding and Thinking: 
Introductory History Lesson 
“Morning Glory Boom in the Edo Period” with Thinking Tools
Kazuhiro Kusahara, Taisuke Kodama1, Ryo Yamamoto1, Tomonori Yoshikawa1,
Fumiya Shigematsu1 and Kosuke Kawahara
Abstract: The aim of this research is to answer the following questions: “How should we 
teach historical understanding and thinking and visualize the work of historical understanding 
and thinking?” This research focuses on instruction that encourages students to engage in 
understanding and thinking. To achieve this, this research developed three principles for 
teaching. Based on these, we developed an introductory history lesson “Morning Glory Boom 
in the Edo Period”. This lesson was taught to ﬁ rst year students at a junior high school. The 
results show that by using appropriate thinking tools in the process of forming historical 
recognition, we can understand the steps involved in a student’s historical understanding and 
thinking. In addition, as result of visualizing the student’s historical understanding and thinking, 
we can improve lessons, taking into account their limitations.
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8 本単元では「江戸時代の朝顔ブーム」の要因として，
以下の４つを取り上げた。なお，本実践では各要因
を，人為的な要因（「園芸文化の発達」「植木・朝顔
の流通」）と時代の構造的な要因（「貨幣経済の浸透」
「メディアの発達」）に位置づけた。
・園芸文化の発達：奇抜な色や形の朝顔を生み出す
ことを可能にした品種改良や生活の中に植物を身
近にさせた植木鉢の誕生で，人々の間で園芸文化
を楽しむ習慣が芽生えた。
・植木・朝顔の流通：植木を売買する専門の人の登
場や今日の朝顔市の由縁とも言える植木市の形成
によって，朝顔が商品作物として売買の対象と
なった。
・貨幣経済の浸透：お金の流通量が増え，庶民の生
活にもお金が浸透したこと，庶民の中には経済的
にゆとりある生活を送ることのできる人々が現
れ，お金を娯楽や嗜好品に回すことができた。
・メディアの発達：人々にとって人気であった浮世
絵が売買され，朝顔を楽しむ様子が描かれていた
ことによって，浮世絵が朝顔の魅力を広告する役
割を果たしていた。
9 紙幅の都合上，生徒の成果物に略を入れている。
10 本単元は２クラスで行ったが，指導方法等の変更を
行ったため，成果が多少異なる。そのため，１クラ
スを分析対象として取り上げる。
